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Abstract 
This paper aims to clarify the corporate recruitment and employee education 
processes of East Japan Railway Company from the viewpoint of the recent trend of 
management of technology (MOT), making reference to findings of hearing research 
on the company.  An employee is selected by a way called potentiality adoption. 
According to his or her special ability, an employee is hired by a department such as 
R&D, engineering, marketing, planning, life service and so on. And they mainly are 
engaged in the tasks such as technical research and development, design, 
maintenance, or planning, development, administration of sale strategy and business 
strategy. In particular, we want to pay attention to the personnel of the life service 
departments. They are strategists of vigorous marketing mind, and of rich creativity. 
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They have been brought up through a lot of opportunities such as in-house education, 
participation to a project team, and corporate entrepreneurship, without intending 
special educational programs for them. It is necessary for EJRC to arrange MOT 





















MOT（management of technology、以降 MOT）と称し、MOT を実践できるスキル










1 JR 東日本の社員構成の特徴 
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3. JR 東日本の MOT(技術経営)人材の確保と育成 
























3.2 JR 東日本における MOT 人材の確保 
すでに述べたように、JR 東日本のように技術を事業の核とする企業では、このよ
うな MOT 人材は不可欠な存在であることは言うまでもない。それでは、同社ではこ

























































ができた。そしてイオカードの代替物として Suica は、2001年11月18日に誕生した。 
人事部は、縦割り組織の利点を生かして多様な人材の把握に努めている。つまり縦
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―「JR 東日本 社内ベンチャー制度 J-Tomorrow」(2006年度下期)。 
―『2006 会社要覧』広報部,2006年8月。 
―『Re：View』人事部,2005年11月。 
―『FRONT×FRONTIER／最前線で,最善を生み出す仕事。』人事部。 
―『会社案内 株式会社ジェイアール東日本パーソネルサービス』 
中小企業金融公庫総合研究所編『中小企業の技術経営（MOT）と人材育成』中小公庫レポー
ト,No.2005-6,中小企業金融公庫総合研究所,2006年3月。 
出川通『技術経営の考え方－MOT と開発ベンチャーの現場から－』光文社,2004年。 
寺本義也・山本尚利『技術経営の挑戦』筑摩書房,2004年。 
山之内昭夫『新・技術経営論』日本経済新聞社,1984年。 
山田肇『技術経営－未来をイノベートする－』NTT 出版,2005年。 
吉川智教「これからの技術者はどうあるべきか」『クオリティマネジメント』Vol.55, No.7, 2004
年,32-36頁。 
 
